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A change in the painting style of Yasuo Kuniyoshi 
(1889-1953) can be observed in his work from the 
1940s, as a result of his experience using casein 
around 1939. 
Following the transition of Kuniyoshi's paintings, I 
analyzed his production based on my own examination 
of his oil paintings and works using casein from the 
1940s, considering how special characteristics of 
painting materials derived from his experience with 
casein were applied to later works and taken advantage 
of and what their effect was on pictorial space.  
Works in the 1930s were thickly painted and 
decorated with materials for artistic effect, and showed 
motifs such as indoor scenery, people, still life, etc. In 
the 1940s, a change appeared in his style . Special 
characteristics of Kuniyoshi's casein painting works 
such as the brightness of its colors, the expression of 
shades and depth using multilayering of transparencies 
and thinly mixed paints, the emphasis on flatness by 
juxtaposing colored faces, started to appear in his oil 
paintings after the 1940s. Compared to his oil painting 
work of the 1930s, in his oil paintings after the 40s the 
pictorial space seems to be visually suggesting depth 
due to the effect of the colors and materials. This led to 
the conclusion that the characteristics of drawing 
materials obtained through Kuniyoshi's experience with 
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 本研究は、アメリカ派注 1 の画家、国吉康雄(1889‐
1953)の作品の絵画空間について、1940 年代の作品を中
心に考察するものである。 




















































































カセイン画〔ママ〕(サラ夫人によれば 1947 年から 48
年に制作されたらしい)においてそうした変化がな




























































































































































































ジェクト 2014」注 13の報告書を参考にした。 
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図 4  

















































































































































図 12 国吉康雄《日本の張子の虎とがらくた》1932 年 













図 13 国吉康雄 
《イーグルス・レスト》部分拡大図 





















左：図 14 国吉康雄 《少女よ、お前の命のために走れ》 
1946 年 カゼイン、石膏パネル 35.5×50.8cm 
岡山県立美術館 
右：図 15 国吉康雄 《制作中》1943 年 
カゼイン、石膏パネル 48.6×35.8cm 岡山県立美術館 
1948 年は、国吉の画業の中でも、カゼイン画が多く
描かれた時期である。《寡婦》(図 16)、《夢》、《安眠を





























    











図 17 国吉康雄《安眠を妨げる夢》1948 年  

































左：図 18 国吉康雄《舞踏会へ》1950 年  
カゼイン、石膏パネル 50.5×35.5cm 岡山県立美術館 
右：図 19 国吉康雄《通りの向こう側》1951 年 




























































左：図 20 国吉康雄《友達》1948 年  
油彩、キャンバス 25.4×20.3cm 東京国立近代美術館 
右：図 21 国吉康雄《カーニバル》1949 年  
油彩、キャンバス 100.0×59.5cm 東京国立近代美術館 
   
 
図 22 国吉康雄 


















































左：図 23 国吉康雄《サーカスの女玉乗り》1930 年 
  油彩、キャンバス 165.1×101.6cm 東京国立近代美術館  
右：図 24 国吉康雄《ミスター・エース》1952 年 










ジュール・パスキン(Jules Pascin，1885‐1930) 注 18
から影響を受け、実際のモチーフや人物を見て参考にし



















































































































注２ 青木茂、酒井忠康『日本の近代美術 8 日本からパリ・







誕 100 年記念 ニューヨークの憂愁 国吉康雄展』京都国立近
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